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　選挙権年齢が満 18 歳に引き下げられることに伴い，2015 年度には高校生向け副教材『私たちが
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た１。このことには，主権者教育実施主体の変容が表れているが，総務省が 2016 年 10 月～ 12 月
に実施した全国の 18 歳～ 20 歳を対象とする「18 歳選挙権に関する意識調査」には，教育を受け
る生徒の意識の変容が表れている。本調査によると，高校の時，『私たちが拓く日本の未来』や新
聞記事を活用した授業，選挙や政治についてのディベート，模擬授業，議会の傍聴等，選択肢に示
されたような選挙や政治に関する授業を「どれも受けたことがない」が，20 歳では 50.0％，19 歳







関する親子調査 2016」によると，小学生が 79.7％，中学生が 84.0％，高校生が 84.1％「18 歳になっ
たら選挙の投票に行く」と回答している。この結果は，保護者の意識や投票行動との関連があるこ



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　事前アンケートは，単元の学習開始前の 2019 年 10 月 4 日に実施し，事後アンケートは，単元の
学習終了後の 2019 年 10 月 25 日に，それぞれ両クラスにおいて実施した。項目については，仮説
に関わる生徒の変容の有無を検証するため，次の 3項目について，それぞれ 5段階回答することと
































































































3 年 A組　事前アンケート（1） 3年 B組　事前アンケート（1）






















































































































3 年 A組　事前アンケート（2） 3年 B組　事前アンケート（2）
































3 年 A組　事前アンケート（3） 3年 B組　事前アンケート（3）

















































































































































はまる」のポイントが A組は 6ポイント増加であったが，B組は 7ポイント増加していた。さらに，
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The course of study revised in 2017 aims to enhance systematic sovereign education from elementary and 
junior high schools, and the general section also contains materials for curriculum management. However, as 
far as the materials are concerned, regarding the development of the Sovereign Consciousness and attitudes 
related to "power towards learning, humanity, etc.", in the process of developing "knowledge/skill" "thinking 
power/judgment power/expressive power, etc.", I have to say that I have to wait for cultivation. It has been 
said that Japanese people are less willing to conduct political activities due to their lower " sense of political 
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ef  cacy," despite their rich political knowledge. This being the case, it might be dif  cult to actively develop 
the Sovereign Consciousness, including " sense of political ef  cacy". Therefore, the study clari  es the state 
of learning guidance to cultivate the Sovereign Consciousness, using the "sense of political ef  cacy" as a 
clue. To start with, the study, with the "sense of political ef  cacy" as the clue and focusing on making learners 
a real feeling as an important point, made a hypothesis in terms of the state of learning guidance in social 
studies and curriculum management. In consideration of the practicing school, the study is limited to the 
verification of the hypothesis about learning guidance in social studies that makes learners realize the 
connection with politics and the need to participate in politics. However, the questionnaire results before and 
after the practice have prominently shown the effectiveness of such learning guidance.
